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t

Felfgrii[3e,
Gelpraidre, Gedidtfe und hleine
Felfipiele
Eucrng. 9ungfrauenuereine.

Von

€sroline Rhiem.
Ileue, uermehrfe flusgcbe.

1. Bdndften

Weihnadrfen und lllilfion,

&
Bqlel
Derlog der Basler lllillionsbudrhandlung.

T

Weibnogtage}onten.
tin

Weillnadttsgefptdd,

fitt + iulrlge ttldldten.

Vtartga:
tras Iiebtigfte olter Sefte

i-i[t lBeilnodlten bodl fiirualp,

CIs [eu6tet im Grbenbunfel
Go Iyell, fo ounbetbor!
?lu$ mir finb mieber oereinet

$u frillliger Seier olllier

3!t 6gu:e[tern,

llnb freuet

ieib alle oillfommen

eudl leute

mit mirl

,ttfet
Ou rebeff mir grcb' cus bem $er3en,
ben U0eillnogtstag bu pretff,
Srln
?iu6 i6 Iieb' oor cllen onbeur
Oies [elige ge[t 3umeiit.

U$te-brdngt es 3u freubigem 6gcffen,

$u iriilliger Siebertoil
9led1t utele leut 3u erireuen
Gin jeber im 6inne l1at.
IJlon mbdlte ic niemcnb oillen

,Rronf, elenb, betriibt unb oflein;

5n $er3en unb gduier mufi icllen

$eut iib

eroll

!tseillnagtsfgein.

t:tiarJh*:

pc !a[t bu gan3 ucllr gefprod)en
eo$ fcnn mir rool1l eine oon eud;-

I

.- ; ,:

.w,J8E)J8l8J8te. 4 J8'18''re'J8te''wJa'
Gtfldren ben $ouber bet

i6 mb$t' bem $eilonb bienen
(lrm gerne mit 6era unb $anb.
oc! meint i!t, bo$ [Beifno$tsfegen
Itrrb U8eillno$trireube oorbei,
Gobolb mit bem Ilellen 6ton3e
Scr CItlriftboum etlof$en iet ?

Oer metrt olr 6u onbeten Seiten
Gin iegli$es $eqe beoegt'-. ,

Oer gimitiuilt unb Gigerliebe
in felige Selieln iebt lqldgt ?

Anndt

6ofie:

uill

gern e5 eu$ iagen'
es aIIe mit mir:
gF iit tnlers Oottes Grbcrmen'
Sos'dibret bie $eqen olllliet,

snt ititrfet
Oie

qbitttele liebe,

3ur €tle

bie leute'

letnieber[teigt'

iltt lrt [i$ bet Eoter im $immel
Sinbern

$inneigt'
3u ottdinn'gen
fuit mdten ic olle netloten,
U8enn Selus ni$t 3u uns fdm',
Urnn uniu ni$t odr' $eute geboten
Sos ,ftinblein in Eetlllellem!

Srum linten onbetenb tnit nieDet
Eor lot6er UBunbettot
uni 'nitii*erme!t tonn iie oerge[fen'
UBer re6t fie uetftcnben !ot'

gin Ufdfona bet llimmli[$en

5

\,ltncb

Biebe,

oei fommt ii6et orm unb tei$'

6emi[, ic!

fY -l&.J4.t*l8)-W.-l&

D nein, ilt

t0nr biirfe nimmer ge[$el1n,
ll.llon foII e$te U3eilno$tsfreube
Dns gcnae Solt llittbutdl [el1n!
6ic ioll uniet Beben but$Ieudlten
llon leute an ieben !og,
Domit ols frblli$e Olltiften
l|.)lon ltetg uns erfennen mcg.
.$cr 6tem, ber ben U8etfen geleu$tet
lfJlit llimmlif$er U3unbermo@t,
t!r- foII uns im $er3en ittolllen
tlcrbunfelt butdl feine Itc$t.
llurn Seilonb [oll tdgli$ uns fiilren
'l;cr Ilimmlifdlen Biebe 6tern,
llnb alle3eit ruollen mit bonfen
ll.llit U8eilen unb $irten bem Qenn.

ficrtl1*:

Siebe

Eedldret oudl unler 3un
U"U: irU* unu, bem $eitonb 3u bonfen
fteubigem Oienen nun I
Unb olles, mos oit lier geben'
Gg meilet 3udide 3u bem,

5n

Oet rubet ats lii$eite Ocne
3m fttiPPlein 3u Eetllelem'

Otrs urollen

oit

treuli$ uns metfen,

Thnn mirb uns bie U0ei$nc$tsiteub'
(!:inen boppelten 6egen nun brtngen
llrr ollet unb ieber $eit;
llnb U8eilnod;troonne unb $tieben
tLiirb geben uns felig 6eleit,
Golonge

mir monbern

llienieben

;Jur li$ten Groigfeit.

tLLfe t

Oas bslt bu got liebli$ gebeutet
lto6 niemals 16'r [o oerftcnb;

geliebten 6d1me[tem,

! _-

@&F

.,

ii}.,

l,

L9re.]8IA.t8tAJg I

Mtigno$tu\$erya

s

I. Die Sotenfrou.
siil

iunsee lJtfibqen.1titt o.Ig.3O",l&;tJ#t

aul unb brinst

bOtenffdU: (!ftit einent sorb out bem nfden)'
fiinbet$en, nein

iit

bog abet i$o-et! -,(teudrt)

bie Agrge [1'
iloil;-;t'q f$on meit iibet
oui bel Siiden'
Stotb
ben
;j;;;;;6'air'ttrn
biiden
unbr'.tt"ft" midl"roeibli6 plogen
.'.,.'
ebmen itrr
'

iri.' i""n*#uhfft ft,:i,lfJ,l.Ji"lfl' dii,,,ti'[i";,.f

60, io, nun nelmt iln mit nut cb,- -,.
brinnen $cb'!
'l"iit''ih tiir eu$, uoos id1biirit
uerteilen'
bie'Stic*len
ibr
itr'
oodi
IJtiiht nodt ein SJtiniit$en il1r. oetmetten
Unl lbren gan3 ftitl unb orttg mlq 9n'

rirnn'los iuril6te ber gute s&ei$no{tsmonn'
friiJ"f,ttOt, lfi" i&l leut birrdl ben U8alb llintrabe
ritio i,ri *tt 1o meine Oebonten labe
iir-t*u Gltiftie[t unb oIIe bie Eotengdnge'
oi, i*, bdeu mo6te in grofiet SJtenge'
ffiid; freue, bo[ oller oollgelunge
Unn'

lt*

[beibnoqtsotbeit nun be3mungen'

On roul$t es plbtlit! im buntlen Zcnn,
llnb mir in ben U&eg ttitt bet U0eilno$tsmonn,
tlelaben mit $cden gtofi unb flein,
lllit Sbrben, mit 6$c$teln unb 6$d$telein.
eer def : ,,6ute $rou, c$ etlbrt meine Eitt',
llrrb nelmt meine Bobung 3ur 6tcbt bort mit'
OE morten oiel fleifiige lJtdgbelein
$eut llbenb ouf mi$ im $ungftounoetein,
6eib SIlr bo6 leute mein Eote einmal
ltnb gdifit mit bie fl]tdgblein oiel tcuienb mal,
6ie follen fi$ re$t meiner 6oben freun'
!lu$ fernerllin btoo rtnb flei[ig [ein,
Dcr O$dftfinblein Iieben oot ollen Singen
llnb illm uiele ftbllli$e Bieber fingen." tloum $ott' icfl bie Aoti$oft re$t gefa[t,
tlts ber lBlibnodltsmonn [$on in ooller $oft
tlon bannin teucfrt unU ben .ftotb Idbt ltebn,
l)ltit bem idl nun mufite 3ur 6tobt !inge!n'
tBoIlt mot i$ re$t miib', bos fbnnt ilt oerftel1n'
Do$ nun i$ eu$ ba{ in bie ?Iugen fe!n,
Eie funfeln unb bli$en oor $r0!li$feit,
Oo llob' id1 oetge[fen bie lJtiibigfeit
Unb [treue eu{ Iu[ttg bie 6obet bin'
(gie podt ou5, bie iungen !0tdbqen belfen bann).

Sebt iommelt unb [ud1et mit muntetm 6inn:
Ilolenber unb Eiidllein gibt's Ilter 3um Gtubieren,
Uud; Gir$igfeiten 3um 6$nabulieten,
Daneben nodl mcn$e Stiebli$feit,

Cie 6um Iieben $e[te bos $er3 erfreut. -Sodt nun mub idl l$eiben, lo Ieib mit's tut,
6ott f$iif' eu$, ilr liebes, iungeg EIut!
Gr [$enfe USc$stum unb irolles Oebeilln
$tr oIIe $eiten bem $ungfroulruetein!

le-@te.-@)t8.J8p I J8'J8'.'18J8'E/Ie''la)
eins no$ mb$t'3u bebenfen ig geben:
-- 906
8o[t
nie eu$ bos S r b'[$e am $eqen fleben,
Somit iIlr bie lletrtidlfte oller Cboben,

z. Il;nebt Saqvebt'
,ftned)t Eupreot

Csuten llbenb,

Oos CIlri[tfinblein felber mbgt bei eug gaben,

)-*K

on bie

:;itg,SiF*t rii..Jl'.di$ii$.i,bie

igt ti'bnn

Dtdgbelein!,

-

jlime;'f,ilXl* it,'i*,lifi 't e,,r,,
I
g[
il'ilP'",I?' "'i? illlll dlflJ;
l?rffi,l'ff'#l*,
er*ll,i:"
"ffiT ;J;Tn

"
;;;ii. bryt 9r, f T lJ,ffi 6r %#Ji%,
Gotltet illr roonoem t

ib!"

U,u,

i'fl Jil: 4,!*i di$f*i'*'Effiii;
{il
$ob' i$ gerne bie ol
x[ *' ;il?6m?*tJl?; 3',il!",1"1*

*[fq*fr'Tg' it,'{'lir ul*ruilro*B?:''
HP &llff ffi fr't"o".tt#ttttii;tein iteln,
il" ilri',J ;,"0 Tffill'jfjn'iJfbfi,.,n,
erileun,
3iJ\Jffi,,1P,X,"1,,1, um eug 3u

g?J
li;'l'S'b1'"n;l';;i'l' 8l"lHHlHl
illil' ifl r,'ld?,1[ fl ll'6 J'ilii'b1'il!, :"'
eu$
iiiio itth;tir'nt$t''niunl, f.onbein fteut

so$ leute sne$t Eupte$t

'Jilt'u

eu$ $et'

3. Die Weibno&)tsfee.
Oie tr)eilnod;tsf ee

36 bin

trllt

auf,

.br_in

gt- Qlepiel,

uno lpnqt:

9liille, Flellerluoen

bie fleine [Beilnadltsiee,

,ftomm'oud1 ous bem U3clbe uoII CIig unb 66nee
Unb ipr.-inge gor lu[tig 3u eug llerein,
Eeloben mit filttiden Bederetn.
6e\t \ier meine ltiifie, bie Qlepfelein runb,
Gie iinb gon3 befonbers bem lJtagen ge[unb.
Unb bo iIlr [o gem etmos Giifies oug ncigt,

6o Ilob'id1 eug gielledu$en erlofgt.
Stellmt Ilin nun, unb fgmouiet in guter Eu!,

Unb Ilbrt meine U8ei[lncgtsroiinfdle bo3u:
l)lotmongig ruie llepfel mbgt immer ilr [ein,
?Iu$ fnoden bie ltiifie bes Bebens gar fein,
llnb um eug botfelbige 6u oerftiften,
llJtbg' nimmer eudl mange[n ein guter Eifferr!

2ffia+i

11

Sir

5n

Lina:
lcben oft uernommen

biefer fel'gen $eit,

ift gefommen,
$u itillen clles !eib,
[Bie ou$ iiir unl geboten
!tsie $eius

T|lte Sirt'en'

pier iunEe tllib6er'
ftin freibt*htsgcfprid friu

llllgerneiner 6efangr
3$t $irten, cr-too$t, .
6eiO muntet unb tcclt;
Sie Gngel \i6 l$mingen
Eom $immel unb- \lngen:
Oie l(reube i\t nog'
Oet beitonb ilt bc!
3t1r $irten, gel$oinb

Oer lieb.e lleil'ge Ot1rift,
USie Gr oudl unf er geilonb
Unb unier Sletter ilt.
Sog roenn bei U8eillnodltafegen
Eei uns ioll fellren ein,
6o miiffen unfre ger3en
Siir ibn ou{ offen [ein.
D$as lilit es, bafi tnir Iliiren
Unb letnen Gottes Ulort,
USenn eq uns ni$t geroorben
5eg Bebens ein'ger gott ?
lBenn oir ni$t lelbft e{olren

3m ger3en

ruunberfom,

si,*tit,

lBonrm oom gimmel nieber
Oet treue $eitonb fom ?

Unb eilten \$on fott;

9u lpridllt mir ous bet 6eele,
!Iu$ i$ roiinfcll' nidltr fo fe!r,
lIIs bafi in unfern gerSen
5er $Gu geboren tndr'!

Iinget bem 'Rinb;
tn bie 6$olmeien'

gtoit
gein beta 3u etfteuen'
!Iuf, iu$et im $elD
6en betlonl bet lBelt!
6ie tlbtten bcs S&ott
6ie tomen in $aufen
3m Oifet geloufen

Unb tanben bo atl
Oen beitonb im 6toll'
6ie fonnten ge[$oinb
$os bimmlil$e Rinb;
6ie iielen bornieber.
Unb'longen ilm lieber
Unb bltelen bobei
Ot. ftuii'unb 6$olmei'

Emmd:

Gs ftopit bei ung oufs
Stun $efus rcieber on,

neue

D bc$ bo$ olle Siiren
SIlm tuiirben ouigetcn!
6elene:

5$
0o[ uns bie girten

glcube, [iebe Ggmeftem,
Ileut

l"''

tgte.t8 tang.-l€-I8 t2 )*'JAt&J&]a/te'JA)
UBobI fbnnten beutli$ 3eigen

Oen !.!eg 3ur Gcligfeit;
UBir mollen ilnen iolgen

Oonn benft, bie armen $irten
5n illrem [$li$ten Steib,
6ie fomen, rcie fie ooren,
$um $CIrrn ber $errli$feit;
6ie iu$ten ni$t 3u fdlmiiden
6i6 erit gor fein unb [$bn,
6te trugen nut Eerlongen,
5en $eilonb [$nell 3u feIln.
Erous fbnnen oir rool1t lernen,
Dc[ $efur oudl no$ Ileut
Uns oIIe gern mill lloben
3n un[etm [d1led;ten Sleib.
USir fbnnen uns ni$t f$miiden,
Itidlt bef[em unfern 6inn,
0rum Io[t mit ollen Giinben
Uns gelln 3um $eilcnb [1in.
Gr ruft io Gelbft bie .fttanfen,
Oie Giinber au lid; ber
Unb oiII bonn Gelbfi uns geben
Gin ,ftIeib 3u feiner GIlr.

3um .fttiPPlein fro! unb gern
frnb bcnn oon ilnen [ernen,
UBie man geoirmt ben 6Grrn'
Dtidr biinft, bos lllletetfte'
Oar ibnen $eil gebro$t'
USor bo$ ilt fefter Olaube
3n iener
'lie U$eilna$tsna$t:
,ftunbe
bie fel'ge
Slus Gngelrmunb ge$btt,

QIIg

Sa eilten iie im 6[ouben,
Out$ $oeifel ni$t betbrt,
3u llbn im niebern Gtolte
5os Atnltetn arm unb flein;
DSeiI es bie Gngel fcgten'
IJtuht' es
$eilonb fein'

uldi'

ilt

btelet $ittengloube
8Iu6 uniet fb[tli$ SeiI'

mit gonS [i$et
Eet Selu eru'ges $eil'

Go'fdnben

'{inat

ttmmal
Sa bolt bu ted;t, $elene;
Eo6'eins nodl tdllt mit cui:
UBie'f drnell bie $irten nclmen
3um Gtolte ilren Souf'
6ie roollten ni6t erit Ptiifen
Oer llSorte tiefen 6inn'
6ie qtnqen im Oelotfcm
Gog"leiOl 3um ,Rinblein bin'

Dliilollen's ou$ io mc$en
Unl nt$t erft 3ogenb fteln'

Str iolten lrbblidl glcubenb
6ogtei6 3um $eilcnb gelln'

-

3$

ftcune, Iiebe 6$oe[tetn,
Unb freue mi$ mtt eud;,
lBie uns bie $trten 3eigen
Oen U&eg 3um $immelrei$.
Itun nrii[fen mir no$ roeiter
l)tit ilnen oorudrts gelln
Unb [ie in ilrem $ube[,
Sn illrem Ocnfe fe!n:
2lls alles [ie gefunben,
6o uoie fie es gegloubt,
Oa lloben fie onbetenb
$um $immel ouf bos $oupt,

t8.,re.)4,-1,-18-l8t815la'-r8'Ja'JgJat&]a
6ie fonnten'r ic ni$t

6ie Iobten unb fie prie[en
6o redlt ous $eqensgrunb

Ses treuen Gottes 6nobe
ltunmellr mit frollem lltunb.
Unb menn in unlre S etEenOer $Ou ge3ogen ein,
U&ie fbnnten roit bann ldnger
Eetriibt unb trcudg fein?
U&ir miiffen iubilieren
Unb banfen immerbar
Siir unfers Gottes 6iite
6o gro[, fo tnunberbor!

Emmdt
$o, mb$ten unite

.Sieber

!Iu$ !eut' ein $eugnis [ein,
So[ tnirfli$ mir gefunben

5os Iiebe 0t1ri[tfinblein,

0c[ es in uns nun molnet
llls unfers Bebens Bigt,

Unb bofi oll unfer Ginnen
lluf $e[um ift gericlt't.

ielerc:
Eonn fbnnen ftoI1 oir folgen
2Iu$ no$ ben leften 6$ritt,
llui bem bie Iieben $itten
Uns nellmen gerne mit:
Gs oirb uns ieft beridltet,
lBie fie befonnten frei,
Eo[ nun bie $eit eriiillet,
Oos $eil erfgienen [ei.
So[ felber iie ge[$ouet,
Ssrce[s Sroft unb $reub,
Unb bc[ Ilerobgetommen
Eer $Grt ber $eulid;feit.

lo[[en,

3eugen ilbetall'

.

$u
9os USott nun ous3ubreiten
tJtit loutem, fto$em gOdII'
Lind:
befennen
rnir
Otum iollerr
!Iu$ ftdlli$ olle3eit'
0o[ nlit ben $Grtn gefunben'
0o$ ruit unl ilm gemeillt,

Sab et [o ftei unb felig
IIII feine ftinbet mad]t'
Unb boS unr $deb' unb $reube
lluf ollen U8egen Ic$t'
Utut bcnn tann's uns gelingen'
$u tun etmas fiir Siln
Unb 66meltem, bte nodl feme'
$um 6&nt $etan3u6iel1n.
![enn felbet oir gefunben
$es Bebens llbdlftes 6liid'
Oonrr mb$ten uir lo niemanb
$ier lo[fen no$ 3utiid.
DBit mb$ten otle fcf[en

5n Biebe on bet $onb
Unb froll mit il1nen oonbem
$um fel'gen Eaterlsnb'
tl;Life

(ous bem ftreis ber cnbern iungen lmdboen l)elDof,tletenb):

Sit

bmfen eu$ Io innig'
Sbr Gd)meltem lieb unb nert'
Oob ibr [o rei$en 6egen
Uns ollen lobt bef$ert!
lnit ncollen nie oetge[fen'
5ob ung bie $itten lleut
Gemorben tteue $iilrer

$ur

euo'gen Geligfeit.

-W.-W.j&-@)tg_t&/)& 16 Er.r_G.,G.r!.,G. JAZA

Gie ueifen uns Aum geitonb
zruls neue ruieber [1in;
!_bry tei benn iiberfebin
ltudl unfer geq uil 6inn!
[tir cUe miigten fotgen
Oen girten fro! uni getn
Unb tleut im ,ftiipplein" fihben
Den geilonb, unfein 6CIr.rn.

Weibno$tamabnung.
lBieber erftrc[1len bie .fter6en
Siir uns in lleulid;em 6[on3,
{tieber ergliilen bie $eqen
$eute in Getigfeit gon3.
30ltti0 erflingen bie lieber,

6efqng:
lBngel

(eix3erne):

itr girfenl i\r.'slJt-ii.nner unb fftoun,
*:.ll:1, bcs
liebtige frinbtein

flT"met,

ra,gnlrus, Der

"r*

ru t*roui.

gcrr iit

lleute genoren,
glf _Aum geilonb eudl llct erforen,
iturcDter eug nigt!

iftten

(mebrere):

laffet uns fellen in Eetllletlems 6to[.
tlros uns oerleiften ber ltmrnlitdre 6doil:
ltos roir bort linben, roilnt
,nl,-'iiin-#i.',
uollet xns
_preifen
gallelujo
!

in fromnren Sei[en.

rf.nget unb dirfen

'

rcrro:

fei 6ott!

IJtelobien.3u beib-en_.giebern
iinben
licb in
"
",,,{Oi,
nr ei'

Jii,' e ojlrl'-un

otr

bem Glti[tfinblein rueiln,

biefem 2lbenbe oieber

Surd; unfre frblli$en Eei!'n. ,,Gu$ iit ber $eilonb geboren",
,ftiinbet ber Gngel cufs neu',
,,Setten mi[[ Gr, oos uexloren,
Giinber urill mcdlen Gr ftei!'r
Itstr iteln in munterem Steiie
$er um ben liebli$en Eoum,
ffeiern in ctter !.Bei[e
$ier in bem troutigen Scum.

illr 6d1me[tern,

bebenfet,

lBieber ein $oI1r ift bollin,
Scs ung ber $eilonb gei$enfet,
Itii$er uns 3u 6ig 3u 3iegn!
$oben bie ftbtlligen ffefte,

Itun fott es @erben trrieJetuf-g."b,,;"
Oen Dtenlgen otlen ,in UtoUirirfiirrn.'
btff ,, tXl d;ff ,#'4l6oturi

lln

2lbet,

bie- Onget u-erfiinbigen tleut
P"Tl,-,:-_qt
uetqre9ems girtenuolf gar giohe
rTreub:
@I1re

Die

I

9ie oir gefeiert clllier,
Unr flintetloifen bos beite
$u unirer erotgen $ier?
Sft ber $Grr $efus geboren
!tsitftid; im ger6en unr fgon,
$oben toir Sln un5 erforen,

6eben ruir 3I1m uns 6um Bolln ?
lBo$rli$, Gr lct es oerbienet
Um uns burdl Seiben unb 3ob,
.Sot uno bem E6ter uerfiilnet,
Sa[ fein Gerigt uns mel;t bro!1t.
z

fs^ rG- tP^ t/q...ts' t4.

tP'
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JgA.'A.!Ar.

Segli$e USeibno$t follt' tteuer,
Oliidli$et finben unr oll',
Ocnfboter unferm Eefteiert
Subelnb mit ftolletem 66oll.
Bc[t utts benn Ileute bie $dnbe
Siei$en oufs neue bem

Sob Gt uns

fiilt'

$0un,

bis 3um

Gnbe,

Gr, unfer Ilimmli[dlet 6tern!
So[ oir uon Slm nimmer urcnfen,
Oer uns io ounberbat Iiebt,
OcB oir in 0oigfeit bonten
Sbm, ber Gidl 6"elber ugs gibt.

Weibnadttsbotfboft.
felige ,ftunbe, bet $eitottb iit bcl
es, i[1t lieben, iou$6t $!m fem unb noll!
tr}cs oollt ilr no$ flogen unb ttoutig ousfelln?
USos niemonb fonnt' clnen, es ift nun gel6ebn!

D

Itun $brt

5os ftinb in ber ftrippe, bos [d$elnb bort liegt,
$at iiit utts oII 2lngft unb oll Stouern befiegt;
Gs fam oon bem $tmmet 3ur Grbe lercb'
$u.Iieben, 3u Ieiben bis lin on bos 6tcb.
Sies Sinblein, es rourbe bas Ootteslomm,
Siir bidt ilt's geltotben om .ftteu3esftcmm,
Gs trug beirte 6iinbe, es fii$nt beine 6$ulb'
Eetfiinbet bir Ileut Oottes 6iite unb $ulb.
6o 0ffne mit Sreuben bem .ftinblein bie tiit,
Go mbdlte ic geme nun oo$nen bei bit,
Oonn oitb bir oerfldtet bie Gtben3eit
Out$ feliger Bi$t ous bet Goigfeit.

rre^

r€f
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Weibnagtogvafi.
Itun bift bu uns mieber

D

er[6ienen.

USeitlnogt, bu fetige geii!'
q,o_.llngen unD jou$3en oir
fleute
Eoll greuDe unb Oonfborfeit:
Oer einit in bem Sripplein gelegen,

p-et geitonb ooII 6nabe

uni Zieu;,
in ,beraen unb Sduiei.
Sb* fig jeft [dlmiiden oiiu lrrut
?rg
)lltir
[3tll

ein3ietln

oollen SIln iubelnb begriifien,
Jqm oultun Die ger3en fo oeit,
Tjqtu, gor nigts fotl Idnger brin ruobnen.
uts ru.os unfern geilanb erfreut.
trqt!-e- nun- fetbft ofier Ounfel,
Sl
UII- irbil$en, .ftummer uns
So[ Giinben unb Gorgen fem,
irt6i tdnger
tselriiben SI;n, unieren gGnn,
pcb--Selys, bie U&eillno$tsfonne,
pulple-uAtte c[ uniere Itcdit,
Plit-91-ig otlu traudgen giinbern
$ct frtillid1e ,ftinber gemogt.

C,,bvi(tvofe.
5m ![inter, 3ur lieben ll]eibnodrtsreit.
lBenn olles erfroren iit unb'oerf*rriett.
prn^l^ nirgenbs mellr-bunte Altmtein 3u
fdlcun
5n U8alb unb lEieien, in Setb unO tiu,rii'
oann erbliillet ganA ftill unb teife
;lu itlres l1o\en.G60pfers Sreile
2*

rs.
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Gllriitrofe itr 3ortet, Iiebli$er lBtadlt'
's i[t, ok ob Gngel iie $etgebradlt.
6i6erli6 nootb fie ron Oottes $onb

6robe 3ut ltseilno$ts3eit uns gefonbt,
Um uns 3u fiinben im Subelton:
$iir eudl geboren i[t Ootter 6o!n'
Gr iit bos Sbglein rounbetlom,
Oas fiir eu$ Ileute oom $imme[ fam,
Sos ieft 3ur bunllen U&intetr6eit
leu@tet in $immelsllerttidlfeit;

!Bo[t illt

eudl fteuen

im

Der ffiintev.

USeilna$tsfdlein'

Oann tofit illn $eute ins $eq linein!

rai

lllllemeinev 6efdng:*)
Set U8intet ift ein re$tet lJtcnn,
.ftemfeft unb ouf bie Scuer,
6ein Sleiidl tiiblt |iq urie Giien on

Unb idleut ni6t liib no$ fauet.
Gr 3ie!t fein $emb im Sreien on
Unb Idftt's ootlet nidlt mdrmen'
Or lpottet iibet Stu$ im $a!n
Unb Odmmen in Oebfumen.
2lus Elumen unb aus Sogelfang
fi$ nt$ts 3u modlen,
gofit oormen Stonf unb ootmen Slong
Itnb aIIe ooxmen 6o$en.
USei[ er

So6 oenn bie 8ti6le bellen ie!t'
UJenn's $ot3 im Dfen fnitted
llrrb um ben Dfen",ftne$t unb $etr
eie $dnbe teibt unb 3itted;
$enrr 6tein unb Eein oot $ro[t 60rbd$t
Itrrb 3ei$ und 6een ftodlen,
$nt' ttingt ilm gut, bos !o[t et ni$t,
tnrrn mill et tot fi$ Io$en.
*) llJtciobte

in

,,Unfern Biebetn'r uon U8idlern.

,&

Ep)E)
6ein 6$lo[ oon Gis Iiegt oeit bincus
Eeim ltotbpol cn bem Gtronbe;
5od1 llot er au$ ein 6onrmer[1ous
Sm lieben G$uefuerlanbe.

Sa ilt et benn balb bort, bclb !ier,

6ut

fregiment 3u fiitlren,

Unb oenn er bur$3ie!t, ftellen mir
Unb feln iln on unb frieren. (Dt. srarbius.)
AUgUfte:

(aum lBinter serDcnbt)

Sa, io, $etr lBinter, [o-[tel1t es mit bir,

Su biit ni$t befonbers beireunbet mit mir,
IJti$ friert f$on, menn i$ oon ierne bi$ ie!',
IJtir grcut, ruenn bu fenbeft ben erften 6d1nee;
5d; Ilcnge unb bonge in [dlroebenber pein,
Eir enbti$ ber $riillling bonn roieber 3ie!t ein.
@intgf : (ein iunse5 !0tdb6en ols ,,tBinter" selleibeq
Oos tut mir rocllrllaftig uon $er3en'Ieib,
Uttb oos bu ba rebeft, mc$t mir feine $teub';
3$ mein's bodl mit allen treu unb gut,
,ftommt mir nur entgegen mit irif$em lJtut!

bevtba:
5d1mog' es, S;etr 2tinter, bi$ breift on6uf$au'n,

l}tit foll boc! gemifli$ oor bit nigt gtcu'n;
$4, benf'nur, i$ Iiebe ben 66nee unb bos Gis
Unb finge ein Sieb{err, bem U&inter 3um preis.
(au ben anbetn lJtdb$en geocnbt)

Unb il1r, Iiebe 6$me[texn, nun Iletit mir bcbei,
6ingt ebenfo luftig, ols gdlt' es bem !]tci!

?IlIe fingen: (utel.: cq' aosen brei Eurfgen)
Os trolet bet U8inter unb liillet bie SIur
5n f$neeigen 6$leier ber lJtutter fltotur.

?8. t;s,. ts,. r.c,'
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Gr monbelt bie Elumen gefiridet in 6toub
Unb !$iittett im $oine bos [tetbenbe Boub;.
Gr Iodet bie ,ftnoben oui Inorrenbes Gis,
Unb f$ellenbe 6$litten ouf fpiegelnbes 6leis'
Gr bouet uns Eriiden, fonbietet bert ?Ilt:
Srum [ei ung millfommen ber f$iifernbe 6oft!
Or $iillet bie Selber ins 6$lcfgeoonb. ein
Unb-ltbbett mit $[octen bie Sleinen $inein:
2Im fni[ternben Defdlen, rco's llepfel@en-fingt'
GtSdIlIt et ein lJtdr$en, bol f$ouerlidl ftingt'
!Iu$ Iiebt et ein 3dn3$en unb irbbli$eg 6piel
Unb l$enfet ben Sleinen ber ffreuben fo uiel!

Gt tei$et uno llepfel unb Utii[fe 3um, $e!t'"
Eei roeldlen es llerrtig burd)ointern

8,?r.||,5,.

UDinter:

$o, ,ftinbet, bas lieb' i$ unb [og'oielen Sonf
!
$iir euten io frb$li$en, munteten 6cttgbotolt'
lBenn illt nur ein menig mollt bentenUBie oieietlet $teuben id1 bieten eu$ fonn,
Oonn metbet i6t 1iC;er eu$ fiit$ten ni$t mel1r,
U8enn ieft eitrmol oiebet i$ fomm 3u eu$ Ilet'
Eebenft bo$, mie llettli$ unb glott bolb bor Oir'
lBie liebli@'bet 6d1nee, oie Sctt unb rcie rcei[!
Unb ielt euq m fuintet bie Eriume mol on,
U&enn Eeii fie bebedet; urie ftounet ilt bonn!
?Imdlie:

5$ Ietnt' in bet 6$ule

berein[t ein 6ebi$t'

!)30 3u uns bctiibet $err Gloubius fpttdlt.
Siell;i$t borf t$'s fogen, bonn lbtet illt bolb'

ll8ie lcftbn oft im USinter ber $errli$e ll8clb.

t&;@t@i:@&]&.]&.

Bi(DtUelI, ftill, ebel, rein unb frei
Unb iibet olles fein!
D, oller lJtenf$en Geele fei
6o Ii$tleII unb io reinl

Sevt\a:

D bitte, Io[ Ilbren, mir louiclen [o gern !
Eiellei$t ba$ iftts fpdtet bcnn cu$ einmol [em'.
Senn cd1! in ber 6$ule ruor oft i$ 3er[treut
llnb ruei$ brum gor roenig Oebidlte l1eut.
?Ifidlig:

oprt6t)

'rl.
.,:
,t1

6e!t

meine Iieben Edume an,
fo llertli$ fteln,
QIui ollen $meigen ongeton

.

ir

USie fie

it',

lJtit Seifen uunberf$bn!

t'{i

Eon unten cn bis oben 'nou5,

lluf

ollen $oeigelein,

$iingt's oei$ unb 3ierli$, 3ort unb frous
Unb fonn ni$t i$bner fein.

;i
'.

'

Unb fie betraclten unb befe[1n
Sonn ieber Eouersmcnn,
ftonn lin unb Iler bcrunter getln
Unb freuen ft$ boran.
2lud1 Ilolt er !.Beib unb .ftinberlein
Eom fleinen Seuerllerb,
Unb mori$ mit in ben USolb I;inein
Unb bas ift molt ruos roert.

:r'
,1'
t1

tI
l,I
Ir
I

,i

,:,

tf.
r;i

l-.t;,r

SieI l$bn, oiel [d10n i[t unier S$alb !
Oort ltebel iibetall,
$ier eine tnei$e Eoumgeitclt
5m oollen 6onnenitro!1.

I
I

![ir fe{1n bcs on unb benfen no$,
Ginfrittiglt$ bcbei:
lBolet bet freif, unb toie et bo$
$uftonbe fornmen fei ?
genn geitern obenb $oeiglein tein !
Sein freifen in bet 3at.! UJtub einet bo$ gercelen feir",
Ser

iln

geftreuet [1ot.

*l

rtl-.

r'{'

"$'
'

Unb olle Edume runb uml;er,
!I[[', oIIe meit'unb breit,
6tel1n bo, gel$miidt mit glei$gr G!r',
5n glei$er $etrliclfeit.

jrE

25

;.t.

Gin Gngel Gsttes gellt bet lto$t,
Gtreut beimli$ lier unb bott'
Unb trenn ber Eauetsmcnn eruccdlt,
Sft er fclon uieber fort.

'j,i

9u Gngel, bet [o gttig ift,
!tsir fogerr Oont unb $reis !
D mc$'uns bo$ 6um leil'gen Olti[t
Oie Eiiume oieber

roeib

!

(Ut. Gloubius)

1l{6ufie:

0o oor io au$ etmos na$ meinem 6inn
5n beinem bedillmten 6ebi$te bdn.
5o, ic, etmos 6utes cm U&inter iit
$cs liebli$e freft uom lleiligen Obdlt!
Unb oenn i$. gebenfe ,ber tr)eilna$ts3eit,
Ocr mitb mit bos $er6e gor fto! unb oeit;
9o lob' i@ ben !tsinter bonn ou$ einmol
Unb benfe ni$t melt on bet Sdlte QuaI. $rcor lebte i$ Iiebet im lei[en Bonb,
UBo 66neien unb Srieren finb unbefonnt,

,ry
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lBo tolmen

oedteten ben Sonnenboum
gloubt es foultt!
2Im lleiligen Selte
- mon
Dtongen llinein _ .
Sc lldngen fie golbne

Unb.oilf Iidle Elurnen, io bunt unb feitr,
6ie fifen im $teien 3ut lBeilncdlts6ell
Unb munbetn

It{,

bob es bei uns bonn f$neit.
x,evtl1,a:

5os miitbe gefolten mir ntmmetmelt,
!tsenn U$eilnc$ten ni$t im UBittter mii/!
$e roeifier bonn btcrufien ift bie ltotur,
$e Iiebli$et feiert nron brinnen nur'
IDinter:
Oo ltoit bu gonS te$t, Iiebes SJldgbeleilr,
Orum foll's ou$ in biefem So1tt tiidttig [d;nei'n'
Unb [el1t ilr bie @rbe im nreifien 6euconb'
Gebenff btan: gef$miidt lot [ie Oottes $cnb;
Unb lofit eu$ erinnern cn ienes .ftleib'
Oas 6ott einft ben Geinen ous 6noben oetleilt;
[8enn rein fie gemotben but$ $eiu Elut'
Unb er fie nun finbet gete$t unb gut.

llmalie:
U0it Iloben gelernet la Iliet im Eerein,
$u bitten, boft $efus utrs mof$e fo rein.
U&ir fingen bas Bieb ftets belonbers geul
Unb prei[en,bamit unlern treuen $eun

lltle
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$eu $efu, bu lieblt es, ftill llarre idl bein,
D l$olie ein $er6 in mir, Ileitig unD retn!
Oie $le!'nben etf1bren, bos bient bir 3um Steis;
D mcfd1e mi$, mo$e oie 6$nee.mi$ [o atei$!
6o oeib cls ber- 6d1nee rc.
$err $e[u, liet liege 3u $iifien i$ bir,
Oein EIut mc$t lc retn. $Gtt, i$ flele ollllier:
.ftomm, 3eig' beine $ulb, beine lltlmc$t beroeif'!

D urof$e mid1, mo$e oie 6$nee mi$
6o treift olg ber 6$nee rc.

io mei$!

3m CSlouben empfong i$ ben 6+gen oon bir,
su f$offft ein geteitrigter $er6e in mtu;
Qu ltqlt mi$ etllbret, mein $eilcnb; i$ oei[,

Ou ltolt mi$ geruof@en oie G$nee nun [o oei[,
6o oeifi ols bet 6d1nee, jo roeifiet clt 6$nee;
$etr $e[u, bein EIut moclt mi$ meifier ols 6$nee.

U)inter:

6o Iernet nun meitet, ilr lJtdgbelein,
Ocnn oirb eu{ gefegnet ber $ungfrou'noerein.
Db 6ommer, ob Sinter, bcs bleibet fidl glei$,
USenn illr nur [1ier ruodliet fiirl $immelreidl.
$e$t rcerbe i$ breiten bos tneifie Gemonb
(bm fuieblidl unb ittll iibet 6tobt unb Bonb;
llnb oenn i$ bonn [d1eibe, unb $riillling 3ie!t ein,
Sann biirft illr ou$ gerne bodiber eu$ fteu'n.

fingen:*).

getr $e[u, i$ mdte [o gerne gonS leil
llnb ldtte bi$ geme 3um bleibenben Seit!
5ie 6bfen 6etbddt unb bie Eonbe 6errei[';
D roof$e mi$, mo$e mie 6$nee mi$ fo ueiS!
6o meifi als ber 6$nee, io roeifier oll 6$nee;
D tncf$e mi$, mo$e mi$ roei[er cls 6$neel
*) ftelobie in ber ,,$ro!en Eot[d1oft"'

Uu6u{ie:
Oo frillt mir nodl ein bog [d16ne 6ebi$t,
EnE uns no$ bem lBinter ben $riilting oeripti$t;

Oi' 3eigt uns, urie beibe fiir unfete U3elt
'lionr Ectet im $immel 3um 6egen beltellt.
tio
t10ret es gexne 3um 6d;Iuffe no$ on,
'.'ttl; benf', bo$ llmolie er fogen uns fonn.

,

::li:.;'1
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Sevthd:

$pbi6tJ

lBir obet oollen Ioben
ltun oIIe, gtofi unb Tlein,

flBie ruI1eft bu io ltille
5n beinet roeifien $iille,

Ou miitterli$es Bonb!
UBo [inb bes Sdillings Sieber,
Oes Gommers bunt @efieber
Unb bein oerbliimtes $eitgerocnb

Oen tteuen Eoter btoben

5n frblli$em Eetein.

'

?

lLlle lingen:.)

gtrbt--ir.ab" *b-qt*0(

0u

ilr

iugenbli$en- G[10re,

[$Iummer[t nun entfleibet,
,fteitr Bomm unb Gdldflein meibet
0luf beinen ?Iu'n unb Sbb'n.
Det Ebglein Bieb oer[tummet,

Gt bbrt fo gern ein
3u feiner G!re,
Bobt ftolt ben $Gnn, Iobt tloD ben $Grrn!

'

Unb feine Eiene fummet;
Sodl bilt bu ou$ im Gdllummer f$bn.

QIus unferm

-.

Unb tcufenb Bi$tor fltmmern,
tBollin bos lluge blidt.

Eom $tetfe ooll Io$ unfer $eq bir fingen!
Sqg Boblieb foII 3u beinem t[1rone bringen'
Oas Bob, bas unfret 6eel' entquoll.

Oie Soeig' unb lleitlein i$immern,

lct bein Eett bereitet,
Sie Sede btu geipreitet
Unb bi$ fo l$iin mit Eeif gefdlmiidt?
D3er

Oer gute

'$ot bir beinScter
Steib gercoben;
gr i$litit unb [$Iummert ni$t.
6o f$Iummte benn in $rieben!
broben

Oer Scter oedt bie lltiiben :,,
$u neuet Sroft unb neuem Bid1t.

Eolb in bes Ben3es D3ellen
U&irit bu oeriiingt eritellen

$um leben munberbor!
6ein DDem fdlmebt lemieber,
Oonn, Grbe, itellft bu ruieber
l}lit einem Elumentroq im $oct!
(,firuntmc4er.).

Gg I$aIIt empox au beinem $eiligtume
Ollot ein Bieb 3:tt beinem Eulme'
Su, bet lid1 Sinbet auserfot'

Itsir itonrmeln $iet, bo$ !bt[t bu unier Bollen
Unb Idbt es bit in Oncben oollgefallen.
Sir i.au$3en oit, bit.fingen oir!
Ginft fommt bie $eit, ba[ urir ouf tau[enb
USeiien

Geligfeit! *- bi$ unfem Eoter, preifen
-$on Gtnigfeit
6u Goigfeit.

D

l

*) Stelobie in ber !)liffionslorfe.

.;.rryw.
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Itotiirli6, llnnc unb

,,

,

,.,,

fJtdric,

Uudr Bisbet linb au $cberr lei$t,
U8erin's oon

!]lif [iorr ucs gibt

Sos lloben fie nnl oft

3u lbten,

ge3eigt'

mattfit;

Srcuenmiffton,
(6e{btd6 fhv fe6s iunge llldbdlen.)
gine lln3obl iunger gJtdbqen liben beilommen, unter ibnen
Utartbq unb S.Iara.

f,l7altf,d: (Ju ben cnbern ge@onbt)
ltun fogt mir nur, ilr Iieben Ggroeftenr,
Itso bleiben lleute benn fo Iong
lllorio, Birbet, 6edrub, 2lnnc,
5ie [on[t mit eifrig irollem Srang

5ie

erften

im

Eereine

5u
6o

bbles Stdt$en, idldm' bid; gdinbli$,

rocs 3u fcgen; uorte nut-,
etft bte Eiere oetben toilrtneh'

D&enn

Oi, ntini.n bi$ ouf bei[te €Pur! Sdtt' idigeoufit oon be1 Eetlomrtlrlng'

5C1 matt [egongen li6erlidl-;
Senn ucs mon bort eqd$len !0rte'
!Bdr' gtobe gut fiir bi$ utb mi$'
0od1 !brt, fie fommen!
glnnd'
(9ie Ztr ]j]irb geiiiinetrfii ,[tadc,. Bisbet,

rDoxen,

Oie ung ermcl;net iebeqeit
lJtit iteunbli$en unb ernften U&oden
$u gr0$ter !rcu' unb giinftligfeit ?

5,ldvd:
S$ gloube foft, id1 fonn's errcten,
Denn ift ni$t leute irgenburo
5et Eortrgg einer lltiffionorin,
5te Gedtub fonnt' unb Iiebte [o ?
6eoi$ lat fie nun mitgenommen
Oie $reunbinnen tn ienen 6oo[,
0omit fie bod eqii[1len llbrten
Eon $eibenldnbem cu@ eirimol.
$cft tudre i$ mit llingegangen,
6o fellr lot 6edrub- mic! gequdlt,
0od1 fiitdltet' i$ bie Songeogile,
$ob' cnbte Sreube mir erCIdllt.

geftntD

Unnc:
Utein, .ftinbet, es

i[t ni$t

6.u-

oo itbt ilt fo gemiitlio ltitJ

glouben,

Unl nloubert oon glei$giilt'gen Oingen !
$brt, oos t$ eu$ berid;ten uill!
'
Itein,

YITatid:

tc[ mi$

(ibr ins mort totlenb)

reben, Iiebfte Qlnnc,

lJtir ift bcs $eq no$ got Ari ooll

Unb bab

Gricbeinet

illt tulig lier

Oeleiltl'

mit bodl fo[t 3u toll!

Gs batten ii6etlidt ermiillet
U8ir-Eiere lleut bos gute Seil'
Sa f$abet's nid1t, rcenn ilt gemattet
2luf uns bcbt eine fleine lBeil''

, '

.i:

_-

:

.

|

:.!

,t''!':,

'd-i'isr:::r{:::l,r

'o ta.',o.rg -Wr-r*. BZ r,q ro ro ,o

rl

ra_zg'-zg
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3:'iuffiiJ1i,,l'*,-o::-u:,,,.,
ni$t .
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r;lif
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befterlt,
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).uoq.legt
oertrub,
N?:{.onD€rnberisten
;{Jre
fijnnen jc ergdn3ln
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(2IIIe le6en

fiq

big oul 6erttub, .r,,r
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6erfrutr:

io,

ig miII eug gern beri6ten

T:I
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Eon Gonnenfdlein, oon (6liid unb $teube,
6ie fennen nidlts ols Surdlt unb ltot.
Unb unfre lieben, brcunen G$rueftern,
6ie beten [tumme 60fen on,
Oie illnen 6$ouber nur erregen
Unb illnen Ebfer nur geton.

llnnd:

2I$, unb bcnn folltet ilt nur [1bren,
USog oon ben !tsitmen fie er3dl1lt,
Oie ormen fleinen ,Rinber oerben
Ubl6euli6 3og unb ltodlt gequdlt.

8.lavd:
lnos fog[t bu? ftinber? fbnnen.ftinber
Sn Snbien f$on !)Jitmen [ein?
6o etmos [dleint mir gon3 unmbgli$
Unb mufi oon bit ein Sutum fein!
fJJatid:
ltein, gloub's nur, ,ftldr$en, biefes Srdutein
x
6at io in il1tem frettungslcu5

6o

oiele orme fleine flJldbdlen,
Oie Sitoen [inb, er ift ein 6rous !
Lisbet:
Sos fommt, meil fie im 3att'iten 2llter
$eiroten miif[en, ungeftcgt,
0o$ fonn i$'s nt$t io gut edldren,
USie 6$me[tet Bgbia es geiogt:
5$ metne nllnt es @dr' om be[ten,
Sfi ginget cIIe nd$[tenr l1trr,
$u !6ren ielf p, oos fie bedgtet,
Ge bringt eudl fi$erlidy 6eroinn.
6ie ift gebeten, me$r 3u fogen
Son aller Dlrbeit ber flJtiifion,
Die brou$en unter unfern Gdlmeftem
Gettieben uirb feit $olren [$on.
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Gertrub:
!tsir l1_oben etoos lleut getltiret
Eon .Rrqnfenfriu[ern,' Ggiten bort,
Eon Sorfmiifion, oon gousbefuden
Jn Den Genoncs unb io fort.
Gs mcr ber glnf ong uom Eeri6te.
Uortletung iglOt om Gonntcg ncg.'
miiffen oir bonn grbrn,'
Ior
lrebe aur D?iliion ermog I
yoB ".1.I9

lltir ift bos ger3e morm qemorDen.
Sugleig l1ab, ig mi{ fe[f gegrdrnt,
yoB rdl lo untreu bin gemeien;
D oie llot Bgbio nrig ief$iimit
LTlart[l,*:

!tsie rneinft.bu bcs, geliebte
$reunbin?

:uu rcnnlt 1c nigt nog Snbien ge!n!
Itnb b-ab bu liebit Ute itti;ltonorel '
Dot oltmots ber Eerein gefeln.
uns.
P:ilDeten
11 unDnidlt g_or riib' eimarlnet,
Ju
3u geben gern

Siit lnfre

i,:

vln

.beiben bienen

.

pjt

1

1

i:

bii bort Drauhen
6ott bem gerrn?"

Gdlmeitern,

glat*:

iq ouq ofr geiommert
Siir-bie Tlllton in bem- Eerein,
Ea flab-e i g fogcr gegeben,
um unfre Oertrub 3u erireun!
.b.ourl

Gertrub:

$iitt, ,ft-inber, bos ift nigt bas fred1te,
pr.r Ocf.rn oft gebanfenlos; '"'

FO. o0 ! oie itonb es mit bem Eeten
lBoIlI unter uns bei nfrirr'unl'Oro-f i

?a.

r,o.

\
l*'l*.1*,;'l*lI8'PA 3b Jglg'l8ie']8'rela

llJaric:
te$t, 9u6,i6 Ti9^jpii*''
-unb
oa balt bu
tteulos i$ olt mor'
6"n"'iiit
uno beugen

ffii ;lil motlen.!eut
;nl ;;itt s6ulr berennen rlat'
ltnrc:

t{ i$

lillt1l
$o, unb bonn oollenbie 66ulb Detgtnt'
soh uns bel DLtrr
ilb s' t;intt uns mbge ltu-l;",
uno u0i'

il8
ili; ;Jrr vlttiiions\tnn pfregt
"

6ertruD:

eins bebenfet:
Sbr Iieben 66me\tetn'
iti'i',nn ib'^!ieb'
P:lu,.9is;lJl,T'
o,nnn,,,
tm
U8enn 6eine

;"*.i il*i mtt
:!:'J"Flffii,$onb$
ltog
S8enn lelblt
fi.ii''s'

s;tuot lie

o,o.n,

5l"B'SPTli !i,b,,

E:lll"Sl.qHi# 'bl:;' !" I -0"13 e'I

6i,'i"'t io . 1"" i11"b 3i'b',1[^&teub
ff -l ilft ,t'iu,#',n"*'n [rouen

* n"ii*
ffi *'lf"ll'Yxx"lul'1llTl,
',1n..
nll.;,#ffi,.
6oir
Unb

oit

sq':.I::"

but$

unlte

iii'w6rg#'gr3gr*n
Senn'g 5$m
fri, ,,u,n ,i' u{l$ill$liXy,'l
brurn m
gelottt

llnb bitten

3*

il'
b tp, "A']8.28)E -le. 37'8-EJA.E.E)-WI-&
nein ! Oie ftobe ftunbe
Eom $ei[ in Selu CIbrilt
Grl6oll' oon ljtunb' 6u lJtunbe,
Eis iebes Eolf ibn fiibt'

mffifi)d unb F'ldtd:
ic, bos ift bos 'legte.
5a[ treu llir's meinen, oitft bu fe!n,

D

lBir froll om nddliten Gonntog ge[1n.

Sediinbigt 6eine [Bo!r!eit'
Eetbteitet Oottes D3ort,
Eis ruie ein lJteet oon ftlorlleit
Gs fiille ieben Drt,
Eis ber oetlbllnten Grbe
Oos Bomm, ber 6iinbe{teunb'
Ser bGrr unb $itt ber $erbe

$cr, Oedrub,

U$enn 3ur flJtiffionsoerfcmmlung atle

Lisbet:'
Sebt lobt uns ein lJti[[ionslieb fingen,
Um uns 3u itdden neu ben !J?ut,
U0i$t i!r, bos Iegte, bas uir letnten
Sn bem Eerein, oir fbnnen's gut !
(gie ltimmt cn, bie onbern lollen ein)

Eon

Sn $euli$feit etf$eint!

Orilnlonbs @ilgeftoben; *)
Son Snbiens f3erlenitranb,

Eon $erus golb'nen pioben,
Eom bunflen lJtof;renlonb,
Eon mon$em griinen Ufer
Unb polmenteiger Slur
Ortbnt bcs $le!n ber Sufer:
,,$eigt uns ber U3clrlleit 6pur!'t

Db ou$ geoiiqte U&inbe
2luf Oeglonr Snfeln roelln,
Oer lltenf$ iit tot in Giinbe
Unb mu$ oerloren gel1n.
Umlonlt linb Oottes 6oben
6o reigltdl ausgeftteut,
Oie $etben finb begroben
5n fto$t unb Sunfel[1eit.

lllit, benen treue girten
Unb Oottes lnort oerlieln,
lBir fbnnten ben Eeritrten
0og lebensli$t ent3ielln ?
*)--Qtgene lltelobie

na$ ,,!Bie folt
l,
Lri

l-

i$ big

in

ben ,,Eeidlsliebeur", fonft
empfongen" 3u fingerr.
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Unb liet bos teure Oottesmod
$timm bit 3ur 8eu$te iod unb iort
lluf ollen beinen lBegen !
{'

!

F

Detfe
gu tleinen W eibnadlts' Gefqenten.

'

lum fl*belbutt:

Oeiner ileibigen $onb, bie fdill unb lpdt
6o emfig bie feinen 6a$en nd!t,

6ei lleut oom Sne$t frupre$t bies

tsti$lein

be16ert

Unb bo6u ber freunbli$e Eot bir gerodllrt:
Bo[ nie beine $unge. mie fltabeln fte$en,
6on[t mb$te oie ltobeln bein 6liid 3erbre$en !

6u einem Pcar Pulswarmer (8?iiff'6en).
Da[ btr.ni$t bie $rinbe frieren,
lJ?iigen bidl bie Utiiff$en Sieren;
$ietl gettoit fie cn ben Urm,
Oenn lie lifen oeidl unb matm!
Utimm gem on bie fleine 6obe,
U0eiI i$ ic nidltr Eeifres !abe,
Sod; nimnr ou$ mein $er3 babei,
Scs fiir bi$ f$ldgt mmm unb tteu.

6um Xdlenber rnit 6prii6en:
a) 6o iong' bas $o$r nut frb[1li$ on,
Oenn Selus urill bir geln ooron
Dtii ieinem 6$uS unb 6egen,

b) Itimnr nur ins neue $o[1r midl mit
$rog'micil um frot bei iebem 6gritt,
6tubier' an mir ben $lug ber $eit
Unb ireu' bi$ cuf bte CIrcigfeit !
c) ftlug unb mei[e bift bu 3mor,
Ocs mu[ i{ geftetlen,
$enno$ mii$t' im neuen Sollr
6em i$ mit bir gellen;
U0ilt befd;eiben ftille [ein,
lBenn bu nidlts mir fogeft,
llber bir ontmorten fein,
U8enn um Sat bu irogeft:
Eetg' id1 bodl in meinem G$o[
Siefer Seisleit friille,
€elbft ber Siirften [tol6es .8os
5$ bem EIid entlliille;

!Iu$ bes lJionbes Souf unb
lltcn bei mir ftubteret,

IJldtft' unb $e[te geb' i$
lBie es [iO gebiibret

EoIln

on,

3u SowefponbenJfdrten

:

Sange Erteie lleut3utage
Ginb oft eine gtofie $[oge,

tuq unb biinbig USort
ift an feinem Drt;

Oodl etn

?III3eit

Sorum fdlidt ,Rnedlt frupre$t btr
6on3 opades Edefpopier,

9cs nur roenig

U8orte

fo[t

Utrb 6u Biebesgrii[en pa[t.
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Jum Ti'otitbudt,

-29 -Dgle.-@jgl8-re)

Eii4rein frein unb iein
H:i,lrl*
gern
bein [teter Eegteiter
!r-co.s)t'

Unb lojt bu oiet in ben ,n"opf
Go barfft bu bos Eiicrlrein

-ioiien.
fein,
au

"iori

r.ii

bjlronrn.

Jnbalt.

lum

Psvlsmonndie:
0o man nirgenbs in oer lnelt
obne 6etb,
*pql rouiet
idl
Dir
lleut gon3 im [ti[en,
St"l91
PoE liq m6g' bfes Eeutiein fii[e;.'
uoc) DaB Du oug alle3eit
tJern aum Gporen
ieiff bereit.

3u PfatmVkd-leinr ftodntetien 2C.
*) ! rnb$te Oottes q8ort

5ir eine Beu$te @erben,

pejn jg.Otr_O !ebensbrof,'
Dein liidlfter Gdlog cui Grbent
b) Sein treulter .6ort
Gei Gottes lBirt.
Gs^iit bie befte Gpeife
2lui unirer pitgerreife!
e) Serne erniig gier uerfte[1en
?elnes Gottes giet un6 !neo.
lob
Diee Eiigtein rnit btr gifien,
Unb bann froll bie Oanoe ii;,1"'

i

iI
L

I

!t eillnatltr g b onten (etn t13 eilnocllts g
e

oier iurrge

Dtctb$en)

ef

prcicll

iiit
3
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s/r
! t4yr\
3. Oie lBeilno$tsiee
9ie ,birten (ein lBeilno{tsgefprri$ fiit oier junge

fiiibcben)
ll}eil1no$tsmalnung
{Beifnocltsbotfdloit
U}eillna$tsgrufi
Gllriftroie
Oet lBinter (Seiprri$
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